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(in Französisch und Deutsch) beinhaltet er eine ausführliche 
historisch-numismatische Einleitung in englischer sprache, 
sowie Kapitel zur Datierung der kushano-sa sanidischen 
Gepräge (N. schindel), zur Paikuli-inschrift (c. cereti, 
G. terribili) sowie über die metallanalytischen unter su-
chun gen der behandelten Gepräge (Linke et al., m. Blet-
Lemarquand). Der Band ist damit ein unverzichtbares Hand-
buch für jeden Numismatiker, Althistoriker, Kunsthistoriker 
oder Archäologen, der sich mit iranischer Geschichte der 
spätantike beschäftigt. 
• • • 
the second volume of the series Sylloge Nummorum 
Sasanidarum Paris–Berlin–Wien covers the reigns of 
Ohrmazd i (271/2–273), Wahram i (273–276), Wahram ii 
(276–293), Narseh (293–302/3) and Ohrmazd ii (302/3–
309/10), and thus closes the gap between volumes one 
and three, which have already been published. in addition 
to extensive numismatic commentaries (in French and 
German), a catalogue and illustrations, the volume 
contains a detailed numismatic-historical introduction in 
English as well as chapters dealing with the beginning 
of the Kushano-sasanian coin series (N. schindel), 
the Paikuli inscription (c. cereti, G. terribili), and metal 
analyses of the various coin issues (Linke et al., m. Blet-
Lemarquand). 
Der zweite Band der Reihe Sylloge 
Nummorum Sasanidarum Paris–Ber­
lin–Wien behandelt die Regierun gen 
der Könige Ohrmazd i. (271/2–273), 
Wahram i. (273–276), Wahram ii. 
(276–293), Narseh (293–302/3) und 
Ohrmazd ii. (302/3–309/10) und schließt 
damit die Lücke zwischen den bereits 
erschienenen Bänden 1 und 3. Neben 
den umfangreichen numismatischen 
Kommentaren, Katalog- und tafelteil http://hw.oeaw.ac.at/6993-2
Michael AlrAM – rika Gyselen
sylloge nummorum sasanidarum  
Paris – Berlin – Wien     Band ii: Ohrmazd i. – Ohrmazd ii.
isBn 978-3-7001-6993-2
Print Edition 




2011, ca. 250 seiten, zahlr. Abb., 
29,7x21cm, Karton mit Überzug 
ca. € 98,– 
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Dieser Ergänzungsband der von 
der Numismatischen Kommission 
der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften herausgegebene 
Reihe „sylloge Nummorum sasa-
nidarum Paris – Berlin – Wien“ 
stellt die sasanidischen münzen 
sowie ihre imitationen aus ver-
schiedenen museumssammlungen 
in usbekistan vor. insgesamt bein-
haltet der Band 647 Gepräge der 
sasaniden, der sogenannten iranischen Hunnen und der 
frühislamischen Epoche. Vor allem für die münzen der 
frühislamischen Periode aus Bukhara und samarkand, der 
Hephthaliten und die Gruppe der chaganian-Ausgaben wird 
ein bedeutender materialsteinbruch erschlossen, wobei 
dem Katalog ausführliche numismatische Kommentare 
beigefügt sind. 
• • • 
the present volume continues the series Sylloge Nummorum 
Sasanidarum Paris – Berlin – Vienna, which is being edited 
by the Numismatic commission of the Austrian Academy of 
sciences. it contains the sasanian coins and their imitations 
that are held in various museum collections in uzbekistan. 
Altogether 647 coins of the sasanian Dynasty, the so-called 
iranian Huns, and the Early islamic period are catalogued. in 
particular, the present volume offers an important addition 
to the material basis of the Early islamic issues from 
Bukhara and samarkand, as well as the Hephthalite and 
chaganian series. in addition to the catalogue, numismatic 
commentaries on the relevant series are also included. 
http://hw.oeaw.ac.at/6945-1
larissa BArATOVA – nikolaus sCHInDel
sylloge nummorum sasanidarum usbekistan
sasanidische münzen und ihre imitationen  
aus Bukhara, termes und chaganian
isBn 978-3-7001-6945-1
Print Edition 




2011, ca. 300 seiten, zahlr. Abb., 
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the engravers’ signatures discussed 
in this book were inscribed over a 
thousand years ago on the metal 
surfaces of coin dies, dies that 
measured no more than three and 
a half centimetres in diameter. 
Although not a single signed die has 
survived to the present day, a small 
number of the many thousands 
of coins made from them are still 
found in coin collections all over 
the world. What do these tiny marks have to tell us about 
the early medieval islamic world? in fact, they tell us a 
great deal about the working lives of two metalworking 
craftsmen, mujib and H ̣asan, who made dies for mints 
in Afghanistan and iran (293/905 to the 360s/970s). the 
signatures allow us to identify a number of dirham dies that 
can be attributed to each engraver. By comparing the style 
of these signed dies with unsigned dies of the same period, 
we can build a corpus of objects that can be attributed to 
each craftsman. the die corpus provides a pool of evidence 
upon which to base a detailed study of the engraver’s 
working practices. it allows us to see how he manufactured 
these objects, what kind of tools he used, the styles of script 
he chose and even the mistakes he occasionally made. Our 
engravers’ working environment was very different to that 
of the caliphal period which preceded it. When the unitary 
caliphal state fragmented into numerous successor state 
polities, the highly regulated and centralised caliphal die 
workshop disappeared. since there were no trained dirham 
die engravers in the successor states, the new rulers 
were forced to employ craftsmen who had learned their 
profession as metalworkers or gem-cutters in the bazaar, 
whence they brought their signing practice to the mint.  
Printed with the support of the Austrian science Fund (FWF).
http://hw.oeaw.ac.at/6959-8
luke TreADWell 
craftsmen and coins: 
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this volume presents the Bactrian 
and Gandharan seals, sealings, and 
tokens in the Aman ur Rahman 
collection. they span the period 
from the second half of the 4th 
century well into the 8th century 
cE. As the largest gathering of 
such glyptic art in the world, the 
publication brings this previously 
little-known collection to public and 
scholarly attention, and places it 
within the context of the history and culture of the vast 
crossroads that extended from Afghanistan to Northern 
india. this area came under the successive control of 
sasanian Persians, Hunnic tribes, and turks, and it was 
home to various religious beliefs, including Buddhism, 
Hinduism and Zoroastianism. these many influences are 
reflected in the iconography and style of the seals that 
were made and used in the region. in discussing these 
seals, the author, Judith A. Lerner, draws upon evidence 
from numismatics and textual remains, as well as from 
contemporary sculpture, painting, and decorative arts. 
supplementing her study are chapters on seal inscriptions 
by Nicholas sims-Williams (Bactrian, middle Persian and 
sogdian) and Harry Falk (Brahmi). 
Printed with the support of the Austrian science Fund (FWF). 
http://hw.oeaw.ac.at/6897-3
Judith A. lerner – nicholas sIMs-WIllIAMs
seals, sealings and tokens from Bactria  
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Denkschriften der  
phil.-hist. Klasse 412 
Veröffentlichungen der Numis-
matischen Kommission 50 
2010, 470 seiten, zahlr. Abb., 
29,7x21cm, broschiert
€ 98,– 
the pre-islamic history of southern 
central Asia – modern Afghanistan, 
Pakistan, northern india and the 
surrounding areas  –  continues to 
pose challenging problems that 
can only be solved through inter-
disciplinary efforts. the present 
volume is a sequel to Coins, Art 
and Chronology (1999) and contains 
twenty-four articles by leading 
experts in the fields of history, 
numismatik
numismatics





art history, numismatics, archaeology and linguistics. it 
documents the current state of research and presents the 
results of two international conferences that were held in 
Kyoto and Vienna in the fall of 2008. While the first volume 
concentrated on the period of the Kushanas and the sasanians, 
this sequel volume explores the post-Kushana period and 
questions concerning the Hunnic and turkic phases in the 
history of the region, which is the main focus of most of the 
contributions. the volume has been published within the 
framework of the National Research Network, “the cultural 
History of the Western Himalaya from the 8th century”, 
which is financed by the Austrian science Funds (FWF). 
• • •
Das vorliegende Buch versammelt 24 Beiträge führender 
spezialisten aus Geschichte, Kunstgeschichte, Numismatik, 
Archäologie und Linguistik und dokumentiert damit den 
derzeitigen Forschungsstand. Während der erste Band 
von „coins, Art and chronology“ sich hauptsächlich auf die 
Perioden der Kushan und der sasaniden konzentriert hatte, 
bilden hier die Zeit nach den Kushan und die Fragen rund 
um die sogenannten „iranischen“ Hunnen den Hauptfokus 
der meisten Beiträge.
Printed with the support of the Austrian science Fund (FWF). 
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rahmi Hüseyin ÜnAl – Friedrich KrInZInGer –  
Michael AlrAM – Șule PFeIFFer-TAȘ (Hg.) 
Der münzschatz von Beçin
Friedrich KrINZINGer
ist em. Professor des Instituts 
für Klassische Archäologie an 
der Universität Wien und em. 
Direktor des Instituts 
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Michael AlrAM
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Denkschriften der  
phil.-hist. Klasse 396
Archäologische Forschungen 17 
Veröffentlichungen der 
Numismatischen Kommission 49 
2011, Band 1: 556 seiten,  
Band 2: 519 seiten, mit 81 tafeln, 
zahlr. Abb. und tab., 1 cD-
ROm, 29,7x21cm, broschiert mit 
Karton-schuber
€ 232,– 
Der im Jahr 2000 entdeckte schatz-
fund von Beçin (beim heuti gen milas 
in der südwest-türkei) ist mit knapp 
50.000 islamischen und über 800 
europäischen münzen der größte 
Hort, der jemals in der türkei im Zuge 
regulärer archäologischer Grabungen 
gefunden wurde, und zugleich der 
größte osmanische münzschatz über-
haupt. Der vorliegende Band stellt 
die Ergebnisse der archäologischen, 
historischen, wirtschaftsgeschicht-
lichen und numismatischen Analysen vor, die von einem 
türkisch-österreichischen Forschungsteam erarbeitet wur-
den. Die große menge osmanischer münzen ermöglichte 
ein in dieser Feinheit bisher unbekanntes Verständnis des 
osmanischen Prägesystems im späten 16. und frühen 17. 
Jahrhundert. Auf dieser Grundlage wird der Quellenwert der 
münze für die osmanische Wirtschafts- und Verwaltungsge-
schichte revolutioniert.  
• • •
the cache found in 2000 in Beçin (today’s milas in south-
western turkey), which contained nearly 50,000 islamic 
coins and more than 800 European coins, is not only the 
largest hoard that has ever been found in turkey in regular 
archaeological excavation work, it is also the largest cache 
of Ottoman coins that has been found anywhere. the present 
volume presents the results of archaeological, historical, 
economic and numismatic analyses, which were undertaken 
by a collaborative turkish-Austrian team. the large number 
of Ottoman coins has enabled a detailed understanding 
of Ottoman minting of the late 16th and early 17th century. 
these coins’ value as a source has revolutionized research 
on the economic and administrative history of the Ottoman 
Empire. the volume will also set new trends for numismatic 
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Der im Jahr 2000 entdeckte Schatzfund von Beçin 
(beim heutigen Milas in der Südwest-  Türkei) ist 
mit knapp 50 000 islamischen und über 800 euro-
päischen Münzen der größte Hort, der jemals in der 
Türkei im Zuge regulärer archäologischer Grabungen 
gefunden wurde, und zugleich der größte osmani-
sche Münzschatz überhaupt.
Der vorliegende Band stellt die Ergebnisse der 
archäologischen, historischen, wirtschaftsgeschicht-
lichen und numismatischen Analysen vor, die von 
einem türkisch-österreichischen Forschungsteam 
erarbeitet wurden. Die große Menge osmanischer 
Münzen ermöglichte ein in dieser Feinheit bisher  
unbekanntes Verständnis des osmanischen Präge-
systems im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert. 
Auf dieser Grundlage wird der Quellenwert der 
Münze für die osmanische Wirtschafts- und Ver-
waltungsgeschichte revolutioniert. Für die numis-
matische Beschäftigung mit der Münzprägung des 
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Bernhard WOyTeK
Die Reichsprägung des kaisers  
traianus (98–117)
Bernhard WoyteK
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Denkschriften der phil.-hist. 
Klasse 387 
Veröffentlichungen der 
Numismatischen Kommission 48 
moneta imperii Romani (miR) 14 
2010, 838 seiten, davon 
textband: 580 seiten,  
tafelband: 260 seiten,  
broschiert, 29,7x21 cm,
€ 136,–
mit dieser zweibändigen Arbeit 
wird ein umfassendes neues 
Zitierwerk für die münzprägung 
des römischen Kaisers traianus 
(98–117) vorgelegt. Es verzeich-
net in einem systematisch auf-
gebauten Katalogteil, der auf der 
Basis von ca. 24.000 Einzelbe-
legen erstellt ist, in bisher nicht 
gekannter Präzision alle typen und 
Varianten traianischer Reichsmün-
zen. Besonderes Augenmerk gilt 
der systematisierung der vielfältigen Büstendarstellungen 
des kaiserlichen münzbildnisses sowie der relativen und 
absoluten chronologie der münzprägung – vor allem in der 
Rekonstruktion des Prägeablaufs für die so problematische 
Periode des fünften Kaiserconsulats (103–111): Für diese 
Zeitspanne wurde auch eine neue Analyse der numisma-
tischen Portraittypologie traians durchgeführt, die im Kon-
text der Entwicklung des rundplastischen Kaiserbildes dis-
kutiert wird. Das Buch enthält neben dem Katalog, der auch 
ausführliche materialnachweise und Angaben zur relativen 
Häufigkeit der einzelnen typen und Varianten bietet, kom-
pakte Prägetabellen zur raschen Orientierung sowie einen 
Einleitungsteil zu allen relevanten historischen, finanz-
geschichtlichen, numismatischen und doxographischen 
Aspekten. Ein umfangreicher Kommentarteil erläutert die 
gewählte Ordnung; mehrere indices und Konkordanzen zur 
bisher vorliegenden Zitierliteratur sowie ein umfassender 
Bildteil von 164 tafeln machen das Werk in Hinkunft zu 
einem unentbehrlichen Arbeitsinstrument. 
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Wolfgang lesCHHOrn
Lexikon der aufschriften  
auf griechischen münzen, Band 2
Wolfgang leSChhorN
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
für Alte Geschichte und Antike 
Numismatik am historischen 
Seminar der tU Braunschweig 
und honorarprofessor an der 
Universität leipzig
isBn 978-3-7001-6650-4




2009, 1092 seiten, 29,7x21cm, 
Karton, 
€ 159,–
Der zweite und letzte Band des 
Lexikons der Aufschriften auf grie-
chischen münzen erschließt die 
Orts- und Personennamen auf den 
griechischen und provinzialrömi-
schen münzen vom 7. Jahrhundert 
vor christus bis zum 3. Jahrhundert 
nach christus. städtenamen, stam-
mes be zeichnungen und andere Orts-
namen kennzeichneten die Herkunft 
der münzen. Die für ihre Herstellung 
verantwortlichen Beamten, Künstler 
und Honoratioren ließen vielfach ihre Namen auf die mün-
zen setzen. Verzeichnet werden alle Varianten der Auf-
schriften einschließlich stadttitulaturen, Beamtentiteln und 
Ehrenbezeichnungen mit Angabe von Prägeort, Datierung, 
Publikation, weiterführender Literatur und, wenn notwen-
dig, mit Kommentierung. Für alle Altertumswissenschaft-
ler, Althistoriker, Epigraphiker, Numismatiker, Philologen, 
Archäologen, indogermanisten, Onomastiker wird der Band 
ein unverzichtbares Nachschlagewerk sein, um eine durch 
ihre Fülle und Zerstreutheit nur schwer zugängliche Quel-
lengruppe berücksichtigen zu können. Für Numismatiker 
und münzsammler wird ein wichtiges Hilfsmittel für die 
Bestimmung und Einordnung antiker münzen zur Verfü-
gung gestellt. 
• • •
the second volume of the Lexicon of Greek coin inscriptions 
makes the place-names, personal names and „magistrates“ 
written on ancient Greek and Roman provincial coins available 
to all interested in coins and ancient names. All variants of the 
legends, names, titles, epithets, are arranged in alphabetical 
and geographical order. mints, dates, references, literature, 
comments are given. the important reference book is written 
for all classical scholars, numismatists and coin collectors.
http://hw.oeaw.ac.at/6650-4




ist directeur de 
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am Centre National 
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isBn 978-3-7001-2893-9 




2009, 2nd revised edition, 
248 pages, 19 plates, pb., 
29,7x21cm, 
€ 101,–
this volume is associated with the 
research project “sylloge Nummorum 
sasanidarum” carried out by the 
Österreichische Akademie der Wissen­
schaften and the French Centre 
National de la recherche Scientifique. 
it is a survey of copper coinage 
minted during the first hundred and 
fifty years of Arabic domination in 
regions previously under sasanian 
rule. the value of Arab-sasanian 
copper coinage lies in the variety of 
its iconography and in the content of the inscriptions which 
provide evidence of the political and cultural fermentation 
in regions previously under sasanian hegemony after the 
Arab conquest. the Arab-sasanian copper coins serve 
as evidence to the determination of the iranians to retain 
signs of their cultural identity and the desire of the Arabs 
to articulate their muslim faith in a region where an older 
cultural and religious ideology remains strong. the available 
corpus contains approximately 330 coins from of more 
than a hundred different types can be distinguished.these 
are described and illustrated in the catalogue, which is 
supplemented by a synopsis in order to give a clear picture 
of the iconographic repertoire of these coin issues.
numismatik
numismatics
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Hebrew university (Jerusalem), 
israel Antiquity Authority 
(Jerusalem), israel museum 
(Jerusalem), Kadman Numis-
matic Pavilion at the Eretz  
israel museum (tel Aviv)
Dph 376, VN 46
2009, 176 seiten, 29,7x21cm, Karton  
mit Überzug, zahlr. sW-Abb., 
isBn 978-3-7001-6056-4 € 69,–
Bernd KlUGe
numismatik des mittelalters
Band 1: Handbuch und thesaurus 
Nummorum medii Aevi
sBph 769, VN 45
2007, 511 seiten mit 88 
Farb tafeln, Karton mit 
schutzumschlag, 24x17cm, 
isBn 978-3-7001-3932-4 € 78,–




Dph 353, Die Fundmünzen  
der römischen Zeit  
in Österreich 3/2, VN 44
2007, textband 1 und 2: 914 
seiten, tafelband: 191 seiten, 1 cD-ROm, 
29,7x21cm, broschiert, Kartonschuber, 
isBn 978-3-7001-3821-1 € 286,40
Ursula SChAChINGer
Der antike münzumlauf  
in der steiermark
Die Fundmünzen der römischen 
Zeit in Österreich, Abteilung Vi, 
steiermark
Dph 341, Die Fundmünzen  
der römischen Zeit  
in Österreich 6, VN 43
2006, 328 seiten, 43 tafeln, cD-ROm, 
29,7x21cm, broschiert, 
isBn 978-3-7001-3541-8 € 103,20
Nikolaus SChINDel
sylloge nummorum 
sasanidarum Paris –  
Berlin – Wien
Band iii/1: shapur ii. –  
Kawad i./2. Regierung.  
Band iii/2: Katalogband
Dph 325, VN 42
2004, 2 Bände mit insgesamt 1024 seiten, 
zahlreiche Abb., Karton mit Überzug, 
29,7x21cm, 
isBn 978-3-7001-3314-8 € 199,–
Michael AlrAM – rika GySeleN
sylloge nummorum 
sasanidarum Paris –  
Berlin – Wien
Band 1: Ardashir i. – shapur i.  
mit Beiträgen von P. O. skaervo, 
R. Linke, m. schreiner,  
J.-N. Barrandon
Dph 317, VN 41
2003, 404 seiten mit zahlr. sW-Abb., 
29,7x21cm, Karton mit Überzung, 
isBn 978-3-7001-3224-0 € 98,–
Bernhard WoyteK
arma et nummi
Forschungen zur römischen 
Finanzgeschichte und 
münzprägung der Jahre 49  
bis 42 v. chr.
Dph 312, VN 40, VKK 14
2003, 631 seiten+12 tafeln mit 
sW-Abb., 29,7x21cm, Karton mit Überzug, 
isBn 978-3-7001-3159-5 € 147,80
Klaus VoNDroVeC
Die antiken Fundmünzen  
von Ovilavis/Wels
mit einem Beitrag  
von Renate miglbauer
Dph 311, VN 39
2003, 220 seiten, zahlreiche 
Farb- und sW-Abb., 29,7x21cm, 
broschiert 
isBn 3-7001-3152-6 € 79,00
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Franziska SChMIDt­DICK
typenatlas der römischen 
Reichsprägung von augustus  
bis aemilianus
Dph 309, VN 38
2003, 168 seiten+294 seiten 
tabellen, 61 tafeln, 29,7x21cm, 
Karton mit Überzug, 
isBn 978-3-7001-3125-0 € 99,–
Wolfgang leSChhorN (Bearb.); 
nach Vorarbeiten von FrANKe
Lexikon der aufschriften  
auf griechischen münzen
Band 1: Band i/Volume i. 
Geographische Begriffe, Götter 
und Heroen, mythische Gestalten, 
Persönlichkeiten, titel und 
Beinamen, Agonistik, staatsrechtliche 
und prägerechtliche Formeln, 
bemerkenswerte Wörter
Dph 304, VN 37, VKK 13
2002, 426 seiten, 29,7x21cm,  
Karton mit Überzug, 
isBn 978-3-7001-3082-6 € 100,–
Michael AlrAM –  
reinhard hÄrtel –  
Manfred SChreINer
Die Frühzeit des Friesacher 
Pfennigs
Dph 300, VN 36
2002, 513 seiten+32 seiten 
tafelteil, 3 Karten, 29,7x21cm, 
broschiert, 
isBn 978-3-7001-3030-7 € 72,20
robert GÖBl – Michael AlrAM
Die münzprägung der kaiser 
Valerianus i./Gallienus/
saloninus (253/268),  
Regalianus (260) und  
macrianus/Quietus (260/262)
Dph 286, VN 35, miR 36/43/44
2000, textband 251 seiten+52 
tabellen, tafelband 156 tafeln, 
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